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    Our studies on the application of hormone－polymer composites in urological field are
discussed in this review．
    We first studied the modes of in vivo and in vitro release of test6sterone from vinyl
polymer－testosterone composites prepared by radiation－induced polymerization． lt was ascer－
tained by our g’roup’that in vicro and in critro release of testos’tcrone from biodegradable ’co－
p’盾撃xpePtide－test6S’terbne d6mposites as well as vinyl polymer composites was well controlled・
Us三ng th三S．sYstem， we were successful in preparing a testiculat prosthesis， which虚as made
qf vinYl polymer－testosterone composites and was ascertained to ’窒?撃?≠唐?testosterone con－
stantlY ’for a long period in the dose range of clinical usage． We aiso－applied this sustained
release drug delivery system to the method of administration of an LH ．’RH agonist， which
was one of the best therapeutic drugs for androgen dependent prostatic cancer． Sustained
release of the LH ． RH agonist in the dose range of clinical usage over a period of ／several
months from copolymer－LH ． RH agonist compoSites was confirmed in ．both malc rats and
in prostatic 6ancer patients．
   Prostatic’ cancer’cells contain a major secretion protein （a－protein or estramustine－bind－
ing protein） and．gstramusti／ne has a high affinity for a－protein． Therefore， we examined the
effect of・an estrarpdstin．e－microsphere containing anticancer drugs， namely， the missile therapy
for prostatic capcer． Th．e missile therapy should open the Way to specific and．selective che－
motherapy for prostatic cancer．
Key words： Hormone－polymer composites， vinyl polymer－testostgrone gomposites， Copolypep一’
           tidertestosterone composites， LH．RH agonis．t－polymer composites， Missile therapy
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Fig． L 各種テストステロン・ビニールポリマー複合
    体よりのテストステロソーn vitro放出6）
 各ポリマーの親水性の強さは，8（14G）＞7（9G）＞
6（HEMA ）〉 5 （4G）〉 4 （TMPT ）〉 3（GMA ）＞
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Fi，9．2．各種テストステロン・ビニールコポリマー複
    合体よりのテストステロンの放出（テストス
    テロン含有量150mg）…in vitro放出とin
    vivo放出との相関5）
（備考）各種コポリマーの組成：1…2G（100％），2…
  2G／14G （80／20）， 3…2G／14G （50／50）， 4一・・2G／
  14G （20／80）， 5…14G （100）， 6…2G／HEMA
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2G： diethylene glycol dimethacrylate
NPG： nepentyl glycol dimethacrylate
GMA： glycidyl methacrylate
TMTP： trimethylenpropane trimethacrylate
4G： polyethylene glycol ＃200 dimethacrylate
HEMA： 2－hydroxyethyl methacrylate
gG： polyethylene glycol ＃400 dimethacrylate
14G： po1yethylene glycol ＃600 dimethacrylate
NVP： N－vinyl－2－pyrrolidone
PST： polystyrene
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Fig．4．テストステロン・ポリマー複合体を移植され
    た成熟去勢雄ラットの前立腺葉重量と血中ホ
    ルモン：量の経時的推移
    （polystyrene／2G （10 ： 90）， T． 150 mg×2）
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Fig．5．義睾：丸（テストステロン・ビニールポリマー
    複合体）移植後の成熟去勢雄家兎血清テスト
    ステロン値の経時的推移8）
（備考）テストステロン量39，坦体組成2G／14 G
 （80／20），卵型（35×25mm）
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Fig．6． LH・RHアナnグ剤（Leuprolide）・ビニーールポリ
    マー複合体皮下移植時にみられる血清LHとTの変化
    一持続皮下注入時との比較
   （備考）上段…1日20mgの割合で連続皮下注入


































glutamate NCA（γ一Me LGIu NCA）とを重合せ
しめた径6mmの硬い円盤状ペレットである．まず，
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Fig．7．テストステPtン。コポリペプチド複合体の生
    体内分解性とテストステロン放出動態（T．
    50mg，60日間処理）
    一モノマー構成比率との関係一
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Fig． 8．テストステロン（T．）。コポリペプチド複合
    体（T，50mg）去勢雄ラット移植一複合体よ
    りのT．放出率，血清T．濃度ならびにコポ
    リペプチド坦体生体内消化率の経時的変化一
構lm
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Fig．9．コポリマー複合体からの各種抗前立腺作用薬
    剤のin vitro放出（2 G／14 G（80：20）薬
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Microcapsule containing
anticancer drugs
    E：Estracyt        ●：制がん剤
   一認◎夕〕R：化学鵬
   CICH2CH，
Fig．10．前立腺癌ミサイル療法のためのEstracyt・高分子ポ
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